









      In this study, I examine the role of Tatsunosuke Takasaki （1885-1964）, a businessman, in the 
return of Japanese left in Manchuria after the Second World War.
      Tatsunosuke Takasaki  is well-known  as  a major  negotiator  for  the  commencement  of 
economic  relations  between  Japan  and Communist  China  in  the  early  1960's.    In  recent  years, 
research  on Takasaki  has  advanced  in  Japan.   However, much  is  unclear  about  his  activities  in 
Manchuria （Northeast China）.  
      Previous  studies  have  demonstrated  that:  First,  Takasaki  carried  out  relief  activities  for 
Japanese citizens in Manchuria immediately after the War by leading and organizing the Japanese 
Relief Assembly  of Manchuria.   At  the  time,  the  Japanese Government was  not  able  to  support 
relief activities directly.  Second, he negotiated tactfully for relief with the advancing Soviet troops, 
Chinese  Communist  Party,  and  the  Republic  of  China  as  the  ex-president  of Manchuria Heavy 
Industries Development  Corporation （Manshu  Jyukogyo  or Mangyo）.   Third,  after  negotiation 




      My  study  asks  the  following  questions: Why  and  how  could  a  businessman  like Takasaki, 























































































































































読売新聞社編『昭和史の天皇』6、読売新聞社、1969 年、7-8 頁。前掲「私の仕事の行き方」『実業の日本』、48-50 頁。前掲
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の家族の生命財産を保障する
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命の保障（財産の保証は拒否された）
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でいない















































































































































































































































































































































































































































































































































































果、留用者は、1946（昭和 21）年 12 月１日時
点の国府軍侵攻地区の日本人技術者が9,654人、
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ソ連軍の戦利品である
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1969 年、7-8 頁、平島『楽土から奈落へ』103 頁、
高碕達之助「私の仕事の行き方」『実業の日本』
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